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’REPORT OF THE BLADDER TUMOR
  STUDY GROUP IN OSAKA （1）
REGIONAL ・DISTRIBUTION OF PATIENTS W！TH
 BLADDER TUMOR IN OSAKA PREFECTURE
Bladder Tumor Study Group in Osaka
  This is a statistical study of age and sex， chief complaints and regional distribution of 850 patients
with bladder tumors who consulted the urological c1inics belonging to the Bladder Tumor Study
Group in Osaka during the one and a half years from January 1， 1975 to June 3Q， 1976・
  1． Age： The greatest number of patients is found in the ．age group 60：69 yeqrs old， followed
by those 70－79 years old and then those 50－59 yehrs’bld． The ratie of patients to the general popula－
ti・n・f O・a．k・P・Cfe・tV・e uμ⑫39 y・a・・．・fl・9e i・．0・．69 p・r．正00，600・ThC・ati・in・・e・・e・輌th・9・・rapidly
and at least one． onf of every 1，000 pgrsonp’has a bladder tumor among t．hose’ ever 70 years of age一．
   Sex： The ratie of male’tb female patients is 3．3 to 1．0．
  2．． Chief complaints： The most common complaint is macroscopic hematuria （76C／o）， followed
by pollakisuria （120／．）， Pain on utination （10e／，）， and no symptoms （2e／o）．
  3・ Regional distribution： 714 patients of the 850 （840／．） are from Osaka ？refecture， and 73 frorn
Hyogo Pref． （8．60／，）． The remainirig 7．40／， are from several other prefectures． 326 patients of the
714 （45t7e／．） from Osaka Pref． are residents og Osal〈a City． Per I OO，OOO of the population of Os4ka ．
Pref． 8．6 people have bladder tumors， and per 100，000 of the residents’of Osaka City the number in一 ’
creaseS to 11．7． Therefore， the frequency of patients with bladder tumors in Osaka City is considerably
higher than in Osaka Pre£．




























       Table 1．
  大阪膀胱腫瘍研究会
第3回集計報告 19ア5」、1～1976、6、30
     参加施設
第1回 第2回 第3回
1 大阪医科大学 大阪医科大学 大阪医科大学
2 大阪市立大学 大阪市立大学
3 大阪警察病院 大阪警察病院 大阪警察病院
4 大阪大学 大阪大学 大阪大学
5 大阪日赤病院 大阪日赤病院 大阪日赤病院
6 大阪府立成人病セソター
7 大阪府立病院
8 大阪労災病院 大阪労災病院 大阪労災病院
9 関西医科大学 関西医科大学 関西医科大学
10 関西労災病院※ 関西労西病院※










12施設      14施設      16施設
20施設
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Table 4．主訴
血 尿 674例 76％
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  Fig・L 性別による年齢分布
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450
結 語
大阪膀胱腫瘍研究会報告（1）
 1975年1月1日から1976年6月30日までのi年6
カ月問に，本研究会に参加している大阪府下のおもな
総合病院の泌尿器科20施設を訪れた850人の膀胱腫瘍
患者について，性別および年齢，主訴，地域別分布を
しらべた結果は次のごとくであった．
 1）年齢分布は患者の実数では60歳代が最も多く，
次いで70歳代，50歳代の順であったが，大阪府人口の
年齢構成に対する患者比率をみると人口10万人につき
39歳以下では0．64人であるが，年齢の増加に伴って急
激に増加し，70歳以上では約IOOO人に1人の割となっ
ている，また，性別では男性のほうが女性よりも多
く，その比は3．3：1であった．
 2）主訴では肉眼的血尿が最も多く全体の76％を占
め，次いで頻尿が12％，排尿痛が10％であり，全く無
症状のものが2％であった．
 3）地域別分布では850人中714人，84％が大阪府下
の患者であり，次いで兵庫県の8・6％であった．また，
大阪府下の714人申326人，45．7％が大阪市内の患者で
あった．これを人口10万あたりの患者数になおしてみ
ると，大阪府全体では8．6人，大阪市では11．7人となり，
大阪市内のほうが大阪府全体の平均よりも多くなって
いる．
 終りに，本研究会を支援していただいた日本新薬株式会社
に謝意を表します．
本論文訂正
Table 1．第3回の欄，関西労西病院を関西労災病院に訂正
